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This paper aims to discuss the importance of “time” and “others” in 
course designing using data from an interview with an advanced 
learner of Japanese. First, this paper introduces the interview, which 
focuses on what the learner thinks after reading an article in a 
Japanese language textbook.  Then, it points out that when the 
learner is given enough time to consider, one can come up with deep 
thought generated from deliberation with one’s past experience and 
information from the article, even though the content of the article is 
very simple. It also points out that contact with others, including 
teachers, help the learner deepen one’s ideas.  Finally, it discusses 













































日本語学習歴は、大学に入ってからの 3 年間（8 学期間）のみで、その間に週に
10 時間のコースを 5学期間と、週に 20 時間の集中コースを 2 学期間取って初級から
中級のレベルを修了しており
i












































（c） 思いつくままに連想したことばを 1語ずつ 1 枚のカードに書いてもらう 
用意したカード 10枚に、思いついた順に 1 枚に 1語ずつ書いてもらう。 
（d） カードを重要な順に並べてもらう 
想起順になっている（c）のカードを、重要度順に 1から 10 までに並べ替え
てもらい、重要度順を数字で記入する。 




































































連想語のプラス・マイナスのイメージは、10 項目のうちプラス項目が 4 項目，マ





図 1 協力者のデンドログラム 
 
＜協力者のあげた連想語＞ 
COMMENT７（-）Japanese people are very shy or hesitant in showing their gratitude 
to foreigners. 
COMMENT８（-）Japan is surrounded by a technological factor which makes their life 
or feelings very systematic or unreal. 
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COMMENT６（+）Japanese people do not believe in giving or taking rather be patient 
and understand each other's feelings. 
COMMENT２（-）Japanese people believe in the purity of their own things or not any 
goods from a foreign country.  In other words, they prefer things 
that fit their choices or taste. 
COMMENT３（-）High standard of living. 
COMMENT４（-）Japan follows what every other country does.  for e.g. fashion, 
business.  They like to possess things just for the sake of having it 
or not for its utility. 
COMMENT５（+）Japan is a very narrow but yet a sophisticated society. 
COMMENT１（+）日本人のきたいはかなりたかいだと思います。 
COMMENT９（+）Japanese people are at times unsocial yet when  get to know them 
better, they are just like one of your friends. 
COMMENT１０（-）Japan is a country lost in its own culture and shows little sign 




者は全体を３つのクラスターに分け、クラスターの１は comment7 から comment6 ま
での３つで、「文化の違い」という名前をつけた。クラスターの２は comment2 と 3，



























0066A：経験があるんですか。たとえばこのコメントの 7 番どんな経験があるの？ 
0067B：うーん。7 番は、えーとですね、「Japanese people are very shy or hesitant 
































0097B：6 番は、えー、「Japanese people do not believe in giving or taking rather 

























の、そのクラブの中で働いてる人ですよ。で、1 回 2 回 3、3 回ぐらいあのその人から無






























































0240B：で、あと 10 番は「Japan is a country lost in its own culture or shows 
little sign to be a part of the global culture.」で、あのこういう、あー、ま、こ
の 2 番と、ま、いろんなものがあって、ほかの事ほかの選択、外国の選択とか外国である
選択をもいらないっていう感じしますから、で、あの they prefer things that they 
fit their own choices of taste、だから、あー、自分の国であるものだけで、あの嬉し
いんですよ。あー、外の、あー外のものはいらない。で、あとはもちろん high standard 
of living は、まぁ、あの high standard of living もあるけど、そのなか、high 
standard of living の中にもいろんな問題があって、例えば社会の、日本社会の問題と
か、their life is too systematic とか unreal とかがあって、so it’s like a 
mixture, mixture 全部まぜて、it’s like a, it’s like a mixed すごいあの、あの、
なんていうか深い、問題があるんですよ。It’s country lost its own culture, it 
means like 普通の文化って、あー、日本はこの文化ですっていうと、みんなイメージあ
るんじゃないですか相撲である国とか、ある。でも、だけど、ま、それは、あのみんな日




こに一回ペンとか誰か置いたら、すぐあのなんていう tangle lock じゃないですか。だ
から、一回 tangle したら、もう何回も lotate するから、こうもう止めないと、そう、も
う何回も何回も、もっと深くなる。もっと難し問題くなる。So it’s like a だから、そ




ん船も、あの it’s gonna sink みたいな。で、あの or shows little sign to be part 
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of the global culture.だから、その、ま、それ問題、みんな日本人は、あ、僕はあの、
ま、あの I’m very shy とか、I cannot mix with foreign power、それはもちろんわか




えて、僕はあの考えたのは、難しけど、I know it’s difficult だけど、if you try 少

















けるよう求められ、協力者は “Illusion or hope”という名前をあげているが、当
然のことながらこれはさきほどの「朝日」のイメージの延長線上にある考えである。 
 
0367B：illusion, illusion. illusion は、ま、何か hope があって、there is some, 
there can be some, they can be progress Japanese people Japanese society can 
become big and yet sophisticated socitety and it can come on from its own 
culture and grow or blossom like a tree. あー、だけど今の状態では、but Japanese 
people are not that, uh, what should I say, uh, naive or あのー、なんていう bold, 
bold enough to take that one extra step to climb up the ladder. So they know 
something is there. They know it’ s an illusion, but at the same time, they 
think there is something else there might be illusion, it might be something 
else. So what they can do is they can either stay in the same stairs and say o.k. 
that’s, that’s nothing there don’t worry, it’s just dark there みたいな。Or 
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what they can do is, they can hope, and they can try step little bit more 
further, so when they go further for at some point of time, they get so close 
they will see something. And that is definite. That’s what I think.あの何かある
って、絶対あるけど、今のころは、今の時代では it’s an illusion.ま、将来に、あ、
ほんと、maybe uh, it maybe a real thing it maybe practical thing, but as for now 
it’s just an illusion, and one can only do is either think it’s an illusion 
and forget it, or stay there hope, and you know, hope that someone does 
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i
  この学生は集中コースを履修しても合格できず、翌学期に週 10 時間のコースを履修することで
当該レベルを終えるといった形で学習を進めてきており、通常の場合よりも時間をかけて日本
語のコースを履修している。 





iv 今回の調査では SPSS を使用した。 









分析と日本語教育研究会」（2007 年 10 月 20 日 於横浜国立大学留学生センター）における
内藤哲雄先生の講演において、デンドログラムを無視してクラスター作成をさせてはならない
ことが指摘され、その意味でも PAC 分析にはなっていないことが判明した。 
vii 各発話に初話者を問わず連番になるよう番号を振ってある。Aは調査実施者、B は協力者であ
ることを示す。例えば「0001A」は、この録音データの冒頭の発話で、それは調査実施者の発
話であることを示す。 
viii 録音終了後の私的会話において語られた。 
